
















Telemetry is a new generation network monitoring tech-
nology, which is alternative of SNMP. Telemetry could re-
duce the load of requesting processes by getting information
automatically on a regular basis. Among Telemetry, INT is
receiving particular attention because this could escape the
deterioration of measurement performance, by using exist-
ing packets to collect information. INT is embedding infor-
mation and instructions for INT processes as INT header in
packets. This enables INT compatible switches to work as
instructions says, by reading INT header of received pack-
ets. But by simply implementing INT, all INT compatible
switches will add information to packets with INT header.
This causes explosive growth of amount of collecting infor-
mation and makes the load of analysis much heavier. In
this research, we realize INT processing platform which en-
ables collecting information only with the switches required
for analysis. Types of information and list of target switches
are written in INT header, so switches could understand
what kind of INT process is required by reading INT header.
This enables reduction of overhead caused by embedding not
needed information, and mitigation of complicated manage-
















しかし Hyper Scale 環境が構築されるようになると，SNMP
が Hyper Scale 環境に対して送信するリクエストの数は環境
































































































② Create & Throw Packets
③ Selectively Collect INT
Ingress Forward Forward Egress
- Add INT Header
- Normal Forwarding - Add Telemetry - Normal Forwarding
- Add Telemetry
- Throw to Analyzer























Length には INT ヘッダにこの Telemetry 情報がいくつ付与
されているのかを表しており，MapInfo と組み合わせること
で INT ヘッダのビットサイズを把握することが可能である．
etherType にはパケットにおいて INT ヘッダの後に配置され
ているヘッダの種類が記述される．そして Ingressと Pointを
用いることで INT 処理を実行するスイッチの特定を実現し
ており，Metadata は INT ヘッダが保持する Telemetry 情報
を指す．なお，図 2 における Metadata は Telemetry 情報の
サイズが 1Byteの場合のデータの配置を示している．Ingress
は，コントローラから数えて何ホップ目から INT 処理を開始
するかを定めている．Ingress は INT ヘッダを含むパケット
が INT対応スイッチを通過するたびに 1減少し，スイッチが
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+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| MapInfo | Length | etherType |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Ingress | Point |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
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Parseステップでは INTヘッダの MapInfoおよび Lengthか


























Egress ステップではパケットに新たな Telemetry 情報を追
加する．P4には配列の先頭に空の要素を追加する push topと





























































































...eth1 eth2 eth3 eth4 ethn
Monitor NIC & Capture Packets
MolochCapture
Packets with finished INT header








ことで INT ヘッダに格納された Telemetry 情報を解析する．
また，解析プログラムはコントローラが保持するユーザから
の入力内容を取得することで，監視範囲と収集項目を認識す
る．これは，INT ヘッダの処理上の問題で Telemetry 情報の
収集が完了した時点で INT ヘッダの Ingress および Point が









































































た結果表示された監視マップが図 8である．図 8から S8以外
表 1 全体 (Full)・部分 (Part)収集時のパケット転送処理の
ホップレイテンシ (ミリ秒)
s1 s40 s38 s37 s36 s35 s16 s13 s34 s23
Full 20 11 10 14 23 54 41 62 65 71













表 1は 10個から収集した場合と 2個飛ばしに収集した場合
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